






























































































































































































































































































































































































































































































































































































en ured　the involv ment　of　superoxide　in　both　reac－
tions．The free　radical　scavenging　effects　of　the
propolis and　RI　extracts　were　not　as　strong　as　those
of　caffeic　acid　or　SOD，however，the　mild　effects
should　not　be　unconsidered　before　a　more　detailed
study　i 　z厚z／o．
　　　A　number　of　experimental　pharmacologica1
52 Quality　evaluation　of　Propolis　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　effects　of　propolis　have　been　reported．　On　the　other
hand，there　is　a　report　on　lOO　cases　of　clinical　apPlica－
tion　of　a　Chinese　medicine　prescription　containing
Vespae　Nidus（複方露蜂房滴鼻液）for　the　treatment　of
　　　　　　ロ　rhinitis．While　there　are　only　a　few　studies　on　the
chemical　constituents　of　Vespae　Nidus，several　con－
stituents　of　propoliswere　identifiedso　far，most　ofthem
flavonoids　and　caffeic　acid　derivatives．Flavonoids
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごのhave　been　identified　in　propolis　of　Brazi1，　Bulgaria
　　　　　　　　　　　and　Spain，　　6！6．，and　other　propolis　of　different　ori－
gins　have　been　studied　quantitatively　and　qualitative
　　い　1y．Some　reports　suggest　the　quantitative　determina－
tion　of　flavonoid　compounds　for　the　standardization
　　　　　　　　　ロっ　　　of　propolis．　　However，additional　tests　are　required
for　the　evaluation　of　the　products，since　propolis　is　a
complex　of　many　substances　coming　from　the
exudates　of　plants　and　the　bee　itself，in　which　the
content　of　chemical　constituents（including　flavonoids）
vary　qualitatively　and　quantitatively　with　the　environ－
ment．The　identification　of　Vespae　Nidus　is　relatively
simple　by　the　morphology　while　satisfactory　evalua－
tion　of　propolis　is　very　difficult　since　it　is　commercia1－
ized　in　several　forms，from　the　crude　solid　forms　to
extracts　or　solutions，and　also　in　different　range　of
concentrations．Moreover，the　commercial　propolis
probably　are　mixture　of　raw　materials　collected　in
different　apiaries．Therefore　the　present　results　show－
ing　that　there　are　no　remarkable　differences　between
propolis　of　different　regions　in　Brazil　indicate　that
there　should　not　be　a　great　influence　by　those　mate－
rials　on　the　biological　activity　concerning　radical
scavenging　effects．However，the　standardization　of
propolis　on　its　biological　activities　and　on　the　chemi－
cal　constituents　is　very　important．This　kind　of　com－
parative　study　is　an　initial　work　that　is　going　to　be
performed　on　propolis　from　different　regions　in　the
world．Furthermore　this　also　served　as　a　trigger　for　a
re－evaluation　of　the　use　of　Vespae　Nidus　and　its
medicinal　properties．
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和文抄録
　　プロポリスはミツバチが樹木の蕾や樹皮から採集した
物質と自らの分泌物を混合したものであり，古くから民
間薬として用いられている。一方，露蜂房はスズメバチ
科の蜂の巣を乾燥した漢薬である。これらは共にハチの
採集生産物である他，薬理作用や適応領域にも共通点が
見いだされている。プロポリスはフリーラジカル消去作
用を有することが報告されており，この作川がプロポリ
スの薬効に関与していることが考えられる。今回，活性
酸素消去作用に関するプロポリスと露蜂房の比較検討を
行い，両者にその作用が存在することを見いだした。ま
たその作用は水溶性の画分に最も強く認められた。
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